













































　VitaminD Supplement in Elderly Males Reduces Decline of Osteo 




　Preceding studies has revealed that the osteo sono-assessment index (OSI) of a elderly male 
(Examinee 1) shows a seasonal change, in which OSI declines in the winter season, but increases 
in the summer season, and further it falls with the advancement of age.  To examine if such 
change are specific to this Examinee 1 only, we measured the OSI for 3 years on a coworker 
(Examinee 2), and obtained the same result as in Examinee 1.
　As this seasonal change is thought to potentially relate to the generation of VitaminD in the 
skin, we performed the intervention test of VitaminD in succession to the preceding studies. 
Supplementation of it for 7 months starting from September to March of the following year, with 
not 7μg/day but 28μg/day of VitaminD, proved suppression of the decline of OSI due to the 
winter season and the advanced age.
　From these results, the OSI of Japanese elderly males was found to show seasonal changes 
such as decreasing in the winter and increasing in the summer, but this decrease was suggested 






































































向成分），C（Cyclical component 循環変動成分），S（Seasonal 
















































均値に対する月次相対値は，8 ～ 12月は121，1 ～ 7月は












��� ������� D ����2009/2�2012/5������������������
�������������� D ����������
��� ������� OSI �������� S �������������������� D �
���2009/2�2012/5�����
�� 1 ��� 2 ��� 3 ��� 4 ���
����
���� 0.007 0.086 0.174 0.052 0.102 
�� 0.962 0.601 0.296 0.758 0.555 
S �� ���� 0.431 0.542 0.451 0.263 0.118 









�g/� ��� ��� ��� ���
1 � 3.7 71 83 82 89 
2 � 4.7 91 87 88 89 
3 � 3.4 65 97 97 102 
4 � 4.7 91 92 95 98 
5 � 4.0 78 92 99 99 
6 � 5.6 108 88 94 94 
7 � 4.6 90 88 88 90 
8 � 6.0 116 95 92 93 
9 � 6.6 128 121 119 115 
10 � 6.4 123 126 121 118 
11 � 6.6 128 112 106 104 
12 � 5.8 111 118 119 109 
�� 5.2 100 100 100 100 
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� TCI� � TCI� � ��(���)
2002/11�2003/8 5� 3.3416 7� 3.1393 0.2023 10 
2003/11�2004/8 7� 3.2452 5� 3.1531 0.0921 3 
2004/11�2005/8 8� 3.2692 6� 3.1728 0.0964 5 
2005/11�2006/8 11� 3.2887 8� 3.1320 0.1567 9 
2006/11�2007/8 2� 3.2593 5� 3.1651 0.0942 4 
2007/11�2008/8 8� 3.1425 6� 3.0526 0.0899 2 
2008/11�2009/8 12� 3.1426 8� 2.9919 0.1507 8 
2009/11�2010/8 7�g 2� 3.0826 5� 2.9841 0.0985 6 
2010/11�2011/8 28�g 6� 3.1034 1� 3.0462 0.0572 1 
2011/11�2012/8 5� 3.0987 12� 2.9758 0.1230 7 
表４ 各年度の 6 月～5 月の 1 年間における竹久の骨評価値 OSI の原データ（TCIS）の変動幅
 VD
補足量 
最大値(A) 最小値(B) 変動幅 
(A－B) 月 TCIS値 月 TCIS値
2002/6～2003/5 － 9月 3.4003 3月 3.1412 0.2590 
2003/6～2004/5 － 5月 3.3360 2月 3.0907 0.2453 
2004/6～2005/5 － 9月 3.4210 2月 3.1075 0.3135 
2005/6～2006/5 － 11月 3.3323 2月 3.1503 0.1821 
2006/6～2007/5 － 7月 3.2780 3月 3.1170 0.1610 
2007/6～2008/5 － 8月 3.2380 3月 3.0548 0.1832 
2008/6～2009/5 － 8月 3.1683 2月 3.0469 0.1214 
2009/6～2010/5 7μg 10月 3.1145 5月 2.9497 0.1648 
2010/6～2011/5 28μg 12月 3.1067 4月 3.0189 0.0878 
2011/6～2012/5 － 7月 3.1037 12月 2.9994 0.1043 
表５ 八巻の骨評価値 OSI の原データおよび S 要素と，各骨評価値測定以前の月次全天日射量と
の相関
当月 1 ヶ月前 2 ヶ月前 3 ヶ月前 4 ヶ月前 5 ヶ月前
原データ
相関係数 0.232 0.353 0.458 0.407 0.287 0.172 
値 0.161 0.030 0.004 0.011 0.081 0.172 
S 要素
相関係数 0.289 0.472 0.613 0.592 0.433 0.193 
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　　　D：TC要素とその回帰線（それぞれ2002/6 ～ 2009/6，2009/7 ～ 2012/5）
　　　E：I要素
1 竹久の骨評価値 OSIの各要素
     A：原データ（TCSI）， B：S要素， C：TCI要素，
   D TC要素とその回帰線（それぞれ 2002/6～2009/6，2009/7～2012/5）
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図２　八巻の骨評価値OSIの各要素と全天日射量
　　　A：原データ（TCSI），　B：S要素，　C：TC要素とその回帰線，
　　　D：仙台地区における全天日射量（2009/1 ～ 2012/7）
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